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This thesis is a study of the theatre imagery in 
Fimbaud's poetry. This covers theatre per se, and in 
addition such related themes as the circus, the carn&val, 
processions and "shows" of all kinds. It also involves 
an analysis of the theme of the poet himself, the poet 
transformed into the actor, the acrobat, the juggler, 
the clcv/r., - or the spectator of his own visions. The 
subject thus constituted was chosen as a key one in 
nineteenth century French poetry and indeed in French 
literature as a whole.
The presence in romantic and in post-romantic poetry 
of the themes mentioned above raises such important 
questions as the degree of consciousness or "self- 
consciousness of the poet, his subjectivity or objectivity 
in depicting his visions, his authenticity, his sincerity, 
and finally his own evaluation of his poetry in terms of 
success or failure.
The research done for the thesis, in particular 
concerning the significance of play-acting and role- 
playing, revealed two different interpretations of 
theatre, or of the function of theatre. The theory put 
forward by some historians and theoreticians, of our 
present-day theatre having evolved from sacred rites, 
from ancient mysteries, gives rise to the notion of a 
supernatural, magical, primitive theatre, or as Artaud 
calls it, a "total" theatre. The function of this 
theatre is to invoke one gods, it is a reaching out
iv
towards the supernatural sphere through "imitation" 
(ArxStotle) or mimicry, in order to capture and to retain 
some of its magical powers in the material world. The 
other concept is that of theatre as we see it today : a 
theatre stripped of its magical function, the purpose of 
which is merely to represent, to depict and sometimes to 
parody the material world.
A close reading of Rimbaud's poetry brought out a 
dual image of theatre which corresponds to these two 
concepts and which is wholly consistent with the duality 
of his poetic vision.
The first image, that of the supernatural or primitive 
theatre, reflects Rimbaud's own attempt at penetrating 
the "unknown" or supernatural sphere, and is therefore 
not incompatible with the mission of the seer- 
poet.
The second, however, the very idea of a "performance" 
or a "show", set on an artificially constructed, well- 
defined stage, is a contradiction of his quest for the 
unlimited, the undefined, the unnamed, the "unknown", 
symbolized in his poetry by the imago of "ia lumiere 
nature" ("natural light" or the "Light of Nature"). The 
concomitant idea of the actor/poet playing various parts, 
or even of donning a costume or a mask, is a negation of 
the seer-poet's mission : that of penetrating the various 
layers or trappings which obscure "la verite essentielle" 
("the essence of truth"). The idea of a spectator/poet 
lookirg at his visions and thus remaining eternally 
separate from them, is unacceptable to a poet who wants
/to "see", to embrace, to merge with the universe. The 
presence of this type of theatre in Rimbaud's poetry can 
thus be read as an admission of failure.
Because of the fragmented and ''chaotic" nature of 
Rimbaud's poetry, these two different concepts of 
theatre, or the different functions of theatre, are not 
distinct and are not clearly recognizable. We did however, 
discover that when analyzed in their context and in their 
relationship to other images and symbols in his poetry, 
the fragments which make up his vision could be grouped 
together in a more or less coherent fashion.
Thus our thesis reflects these two strains which run 
right through the Lettres lu Vcvant. the early poetry, 
the Illuminations and Vne caisor. en infer. In the 
absence of chronological data as far as these last two 
volumes are concerned, we decided not to treat each 
volume as a separate entity, but rather in a manner 
calculated to highlight various aspects of our theme in 
Rimbaud’s poetry taken as a whole. After the second 
chapter which deals specifically with the Lettres du 
Vovant. we therefore investigate the relationship of 
"drama" to "comedy" (chap. Ill), the relationship of the 
supernatural theatre (chap. IV) to parody (chap. V) and 
finally the relationship of the noet to these various 
forms of theatre and the role he himself plays 
(chap. VI).
In our conclusion (chap. VII) we discover that 
Rimbaud's "sortie" into the world of theatre throws a 
new light on, and in fact prepares the way for his
V
/total and uncompromising rejection of poetry and that 
mysterious departure into the depths of Africa which 
remains one of the enigmas of late nineteenth century 
literature.
Je remercie Madame t'arie-Josephine Whitaker pou 
son inspiration, pour ses encouragements, pour 
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Je remercie mes collegues et amis pour leur 
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"Theatre” ou 'V rectacle" ?
Au seuil de cette etude, il convient de justifier le cncix 
du terme "spectacle’' dans notre titre. Pourquoi parler de 
"spectacle" plutSt que de "theatre" dans la poesie de Rimbaud?
II nous semble, et T. Kowzan dans son ouvrage, Ilttera- 
ture et S-nectacle. confirme notre idee, que le terme "theatre" 
est trop etroit : "II est attache a une certaine tradition, 
a certaines conditions macerielles".' Le terme "spectacle", 
en revanche^ "est assez large pour pouvoir contenir une mul­
titude de formes dans leur variete historique et technique.
Son etymologie fait ressortir 1'aspect essentiel des ouvrages
pd'art en question, notamment leur ascent visuel."
D'apres nous, le terme "spectacle" comprend done toutes 
les formes "thelltrales" : drame, comedie, tragedie, opera, 
ballet, danse, pantomime, marionnettes, - et encore, "cas 
suspects"3; les jets d'eau, les feux d'artifice, les corteges, 
les concerts, - pour ne pas parler de "spectacles" moaernes 
comne le cinema et la television qui ne nous interessent 
evidemment pas ici.
Le lecteur ne s'etonnera done pas de trouver que dans 
notre texte le terme "spectacle" sera utilise a la fois comme 
synonyme du mot "theatre" et pour designer une quantite de 
spectacles tres varies qui aepassent le cadre etroit du 
"theatre" proprement dit.
1. T. Kowzan, Litterature et Jr;ectacle. ’Varszawa,P.'.V.N. editions scientifiques de Fologne, et 
La Haye - Paris, !!outon et Cie., 1975, p.2?





Suivant le Grand Robert, le terme spectacle" a deux 
significations majeures :
1. C'est d'aoord un ’’ensemble de choses, de faits 
qui offre au regard une vue remarquable, capable d'eveiller des sentiments, de provoquer des reac­tions; le fait de voir, de contempler (de telles choses)". Nous 11appelierons le spectacle "specta- culaire".
2. C'est ensuife une '^'representation theatrale, lyrique, ..., cnoregraphique; la piece,1'ensemble de numeros qu'on presente au pu­
blic au cours d'une m?me seance; par extension : 
l'ensemble des activites concernant le theatre,..." (chez Rimbaud il faut eviderxent y ajouter le cirque et la f§te). Ceci correspond au spec­tacle en tant que representation theatrale cu 
jeu aont nous parlerons dans notre deuxieme section.
1. I-e spectacle srec cacuialre
D'apres cette premiere definition, est spectacle tout 
ce qui est "spectaculaire", "qui parle aux yeux et a l'i- 
magination; qui est fait pour la montre, pour le public."^ 
Cette premiere categorie n'a de commun avec la deuxieme que
le fait de s'offrir aux regards d'un spectateur. Le spec-
Ptacle, au sens etymologique au mot , est chose regardee. 
Pour litre, il depend de la presence du spectateur. Dans ie 
cadre de cette premiere definition il nous faudra done 
aborder le probleme du spectateur : le spectacle, peut-il 
exister objectivement, independamment de sa vision? Cu 
bien est-ce le spectateur qui, en regardant, ;ree le spec­
tacle - informe, deforme, transforme a son gre ce qu'il
1. P. Robert, Dictionnaire alphabetize et analo.daue de la lan^ue frar^aise. (ait :Le Grand Robert), Faris, P.U.F., 1951.
2. du Latin "spectaculum", (spectare - regarder).
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volt? En d'autres terrnes, est ici pose le probleme, central 
pour notre etude, de l'objectivite ou de la subjectj.vite 
du spectacle.
Or, c'est le poete qui est le premier spectateur, qui 
est celui par les yeux duquel nous autres "spectateurs" 
vcyons le spectacle. C'est lui qui dirige notre regard, 
c'est lui qui siiectionne pour nous les details "specta- 
culaires", dignes d'etre vus, et qui en escamote d'autres.
Le poete-spectateur se trouve au centre de la thematique 
du spectacle. On ne saurait parler du "spectacle" sans 
constamment se referer au "spectateur".
2. - !•? 5recc-acle - representation thefitrale -- .leu
Nous avons vu que la deuxieme acception du mot '‘spec­
tacle" est celle d'une "representation" * et c'est preci- 
sement la notion de representation qui distingue cette 
conception du spectacle "thelitral" de celle du spectacle 
"spectaculaire". Ce spectacle est le simulacre d'une rea- 
# p lite qui est autre, il est apparence, il est "jeu".
1. Representation (Grand Robert).
1.Action de mettre devant les yeux ou devant 1'esprit de quelqu'un.
?.(t.de Bx-arts) le fait de rendre sensible un objet 
absent au moyen a'une image, d'une figure, a’un signe. Specialement ce qui evoque, rappelle la realite exterieure dans l’art.
3.Le fait de representer par- le langage.
4.Theatre : le fait de representer une piece au public, en la jouant sur la scene.
5.Psychol. : processus par lequel une image est pre­sentee au sens.
2. Pour la definition de ce terrie voir pp.6-7 .
Le spectacle theatral, tout en l'imitant, s’oppose done a 
cette realite : la notion de la "representation" suppose 
un ecart entre la realite et le spectacle.'*' Le spectacle 
spectaculaire, par contre, est cette realite meme, grossie, 
deformee peut-etre par les yeux du regardant, mais essen- 
tiellement inalterable.
Bien que ces deux conceptions existent chez Rimbaud, 
il n'est pas toujours facile de les distinguer. Tout 
"spectacle" dans sa poesie peut se doubler, a tout moment, 
inconsciemment, de la notion de "the&tre", sans pour 
autant constituer une "sc^ne de theatre", une "representa­
tion". Tous les poemes qui pourraient appartenir a la 
categorie des spectacles "spectaculaires" - ne serait-ce 
qu'a cause de leur gigantisme , Being Beauteous. Villes I. 
Fromontoire. par exemple - contiennent aussi quelques ele­
ments theatraux. Nous croyons inutile de definir le degre 
de "the&tralisation" de tel ou tel poeme (en d'autres mots 
de repondre a la question suivante : "est-ce que telle 
vision est plutfit paysage spectaculaire, leg^rement empreint 
de "theatral," - ou est-elle plutQt, nettement, representa­
tion theatrale"?). - II y a pourtant, nous allons le mon- 
trer, dans la poesie de Rimbaud deux types differents de 
theatre et qui recoupent precisement les deux concep­
tions du "spectacle" dont il est question ici. Le pre­
mier type, que nous nommerons "theatre surnaturel", surgit
1. Nous pouvons voir un phenomene analogue dans le reflet, cf. J. Rousset, l'lnterieur et 11 Zxterieur. Faris,•Jose Corti, 1968, p.22*+ : "Pour que naisse et vive le reflet, il faut que subsiste une distance, si minime soit-elle, entre l’objet a refleter et le milieu re- fletant; des qu'ils se rapprochent et se confondent, 
le reflet meurt pour ceder la place a des phenomenes 
annexes, mais differents."
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6spontanement aans les paysages "spectaculaires.Le deuxieme 
est le theatre "r;arodinue" ou nous assisterons a la trans- 
formation complete du paysage en "decor" the3.tral. C'est 
done plutSt sur ces deux types de "theatre" que nous allons 
concentrer notre attention, tout en nous rappelant que ces 
deux conceptions du "theatre", comme les deux conceptions 
du "spectacle" auxquelles elles correspondent, se distin- 
guent. en premier lieu par leur relation a la realite.
C'est cette relation que nous allons explorer d'abord.
Spectacle (Jeu) : Realite et Surrealite dans la poesie 
de Rimbaud
Nous nous sommes servi du terme "jeu" pour definir le 
spectacle tne&tral. La notion du "jeu" etant d'une impor­
tance capitale dans la poesie de Rimbaud (qui "joue" de 
bons tours a la foliel), il conviendra niaintenant de defi­
nir ce terme, d'autant plus que sa definition contribuera 
a eclaircir la relation sur laquelle porte notre enquSte.
Nous nous permettrons de resumer ici, d'apres Roger 
Caillois^ les caracteres importants de ce jeu qu'est le 
"simulacre" :
- le jeu est libre - il est volontaire, il est diver­sion et divertissement, gratuit, - et se distingue par la du travail, de toute activite obligatoire ou routiniere, serieuse.
- le jeu est separe des activites ordinaires, il pre­suppose un espace particulier, propre au jeu : ceci
1. infra,chap. IV.
2. infra,chap. V.
3. R.Caillois , Les Jeux et les Hommes, Paris, Gallimard,
1967.
est vrai surtout pour le spectacle, mais egalement pour les jeux comae le saute-mouton, le jeu d'echecs, les courses.
le jeu est feinteT ("fictif"), "accompagnee d'une conscience specifique de realite seconde ou de francne irrealite par rapport a la vie courante.."~
II est evident d'apres cette definition, que pour
2Calllo?s, comme pour drautres theoriciens du jeu , le "jeu" 
s' oppose a la "realite". D'autres soutiendront, par contre, 
que la realite comprend le jeu, et qu’il existe chez l'homme, 
a toute heure, la volonte, la necessite du jeu : "Que les 
homines client le ventre plein ou vide, ils jouent parce 
qu'ils sont hommes."-^ - Cette definition globale a’un 
jeu qui s'insere dans la realite humaine est evidemment var­
iable. Elle n’empSche pas pour autant qu’il soit vrai aussi 
que, generalement, pour les adultes, les activites ludiques 
se distinguent des activites ordinaires, jcurnalieres.^ Four
1. R. Caillois, op.cit.. pp.42-44.
2. cf. J. Huizinga, Homo Ladens, a study of the play 
element In culture. London, Temple Smith, 1970.
E. Benvenlste, le ,1eu comme structure. in : Peucalion. vol. 2, 1947.
3. J. Ehrmannf L’Homme en .ieu. in : Critique. Paris, 
ed. de Minuit, 266, juillet, 19b9 » p.593.
4. La divergence entre ces deux attitudes provient, croyons- nous, de deux conceptions differentes de ce qu'est la
a)-Realite - terme abstrait. "Caractere de ce qui est reel, de ce qui^ne constitue pas seulement un mot; une idee. La realite des choses (opposees aux idees, aux conceptions de 1 'esprit).
(Langage courant): caractere de ce qui existe en fait 
(et qui n'est pas seulement imagine, invente)". Grand Robert.
b)-Realite - la vie de tous les jours, la^routine, vie courante, vie "reelle" et qui s'oppose a touces les activites "extraordinaires" : f§tes, jeux, r§ves, desirs, incartades. ("La vie, 1 'existence reelle, le plus souvent par opposition aux desirs, aux 
illusions, au r&ve", Grand Robert.)
Rimbaud aussi, qui voulait tant "s'evader de la realite"^, 
le theatre representait evidemment un lieu a part.
Etiemble et Cauclere l'avaient bien vu :
"Un theatre, meme grossierement installe, suffit a nous faire evader. Decors et costumes nous ae- paysent. L'ouverture, sur l'estrade, a'une scene isolee, est pour nous la permission d'un aperiju vers un monde different du n3tre."2
"Le theatre, riche en spectacles divers, insoucieux de la vraisemblance, se superpose a la realite et 
l'efface." 3
Les spectacles - "jeux" sont nombreux dans la poesie de 
Rimbaud : comedies, defiles, aanses, cirques, costumes, 
masques. La fascination eprouvee par Rimbaud et par tout 
le 19e siecle pour le spectacle provient sans doute de cet 
ecart entre l'irrealite the&trale et la "realite" quoti- 
dienne :
"Le monde du cirque et de la fSte foraine represen- tait dans l'atmosphere charbonneuse d'une societe en voie d'industrialisation, un Hot chatoyant et merveilleux, un morceau demeure intact du pays 
d'enfance, un domaine ou la spontaneite vitale,1*illusion, les proaiges simples de 1'adresse ou de la maladresse milaient leurs seductions pour le spectateur^lasse de la monotonie des t&ches de la vie serieuse. " 4
1. Delires ' .
2. R. Etiemble et Y. Gauclere, Rimbaud, Paris. Gallimard. 
1950, p.153.
3. ibid.Tp.154.
4. J. Starobinski, Le portrait de l'artiste en saltimban- 
quet Geneve, ed A.ikira, 197'-, p.5.
L^ roman 7ard 71 -• - de Charles Dickens illustre a merveille cette citation.
9La scene de theatre offre sans acute des seductions 
comparables.
Pour comprendre pleinement 1'importance du "spectacle"
dans la poesie de Rimbaud, il ne suffit pourtant pas de
reconnaitre l'antithese :
realite - theatre / jeu.
II faudra encore decouvrir le rapport :
theatre - irrealite )) "inconnu ". surrealite )
Pour Rimbaud le theatre devient le moyen de suspendre les 
lois du temps et de l'espace.^ C'est au theatre, lieu de 
transition, - a mi-chemin entre la realite qui nous est 
familiere, et qu'il abhorre, - et 1'irrealite, inconnue, -
que s'ouvrent les portes sur l'infini. Toute la poesie de
* % 2Rimbaud exprime le desir "d'arriver a 1'inconnu" (qui pour-
rait etre designe comme une forme de ce "sacre" dont par- 
le Benveniste3, ou de la "surrealite" dont parleront les 
Surrealistes). Le probleme pour Rimbaud sera ae trouver 
"la formule" (ou la "langue") qui pourra donner "forme" a 
cette surrealite.
Or, nous croyons que le recours, dans sa poesie, aux 
images tirees da aomaine religieux, tout aussi bien qu'a
J. : . Houston* The ■ : r. I: • 1 g^d 1 j . -t r.-~.
'.ew Haven ana London, Yale University tress, 1963» 
p.233 :




~ <^tre a1; 1- : " Za.r il arrive a 11 i:~.c :r.r.u".
infra, p.11.
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celles appartenant au nonde du theatre, s’explique pre- 
cisement en fonction de cette tentative desesperee pour 
expriner "l1 inconnu"" : 6es i.iages sont des symboles d'une 
super-realite. La tragedie, pour Rizr.baud, c'est que, dans 
sa vision, ces images ne cesseront pourtant jamais de faire 
partie d’un repertoire "connu", - par consequent eiles 
s'avereront toujours insuffisantes, incapables finalement 
a'expriner l1inexprimable.
II est interessant d'ailleurs de noter que la Vierge 
Folle de Dellres I. (et qui d'apres nctre interpretation
prepresente une paroaie du poete lui-m§me ) se servira 
precisement de ces deux forces de ,;super-realite" (les 
seules qu'elle connaisse), pour se rnoquer de son Zpoux 
dont le caractSre insaisiss^cle lui echappe toujours :
File le compare d'abord a un personnage sorti du melo- 
drame la ~a:-.<; ou:: ^arclias  ^ : "il s’appelle Duval, Du four,
1. T. Todorov, U 
in : Foetiaue 
p. 245.
"On a par ailleurs releve depuis longtenps le vccabulaire 
theatral 'operadique' des Illuminations; nlutSt que d'y voir la preuve que Rimbaud, pendant son sejour a Londres, 
frequente le theatre, ne doit-on y relever l'indice du ca- ractere fictif, illusoire, de I’objet^dont on parle? .\T'est-ce pas 1'inexistence qui caracterise tant d'autres objets evoques...?"
2. infra, chapitre III, pp.93 et ss.
3 . C ’est Suzanne Bernard dans son edition des Ceuvres de Rimbaud, Paris, Garnier, I960, qui fait ce rapproche­ment entre l'amant de la r.ane aux Tane.lias. Armand 
Duval, et le personnage evoque par la Vierge (pp.467- 468, note 19).
P. Arnoult, dans son Rimbaud. Paris, Albin I.ichel, 1943» p.261, signale que les amis de Rimbaud et Verlaine "allerent voir la Dame aux Cnmelias". lcrs de leur sejour a Londres.
, Paris, ed. du Seuil, no.34, a v r i l 1975,
Armand, Maurice, que sais-je?"" - et ensuite a Jesus-Christ 
ou a la Vierge : "Un jour peut-§tre il disparaitra mer- 
veilleusement; mais il faut que je sache, s'il doit remon- 
ter a un ciel, que je voie un peu 1 'assomption de non petit 
ami."
Puisque, selon notre interpretation, Rimbaud est a la
2fois l'Epoux et la Vierge ne devons-nous pas comprendre 
qu'il a reconnu lui-m$me 1'insuffisance de ces "symboles" 
religieux et thelltraux? Cette insuf fisance, des sym­
boles thesttraux au moins, s’affirme d'ailleurs lorsque 
nous prenons conscience de la definition que propose Ben- 
veniste du rapport reliant le jeu au "sacre". L'inferiori­
ty iu jeu y apparait tr£s clairement :
"jJn somme nous tenons les elements d'une definition du jeu comme structure. II prend origine dans le sacre dont il offre une image inversee et brisee.3i le sacre peut se definir par 1'unite con- substantielle du mythe et du rite,on pourra dire 
qu'il y a jeu quand on n'accomplit qu'une moitie de 1 'operation sacree en traduisant le mythe seul en paroles ou le rite seul en actes. On est ainsi hors de la sphere divine et humaine de 1 'effi­cient .
•etranche de son mythe, le rite se reduit a un ensem­ble regie cfactes desormais inefficaces, a une re­production inoffensive de la ceremonie, a un pur "jeu". De la lutte divine pour la possession du soleil, il reste un jeu de balle ou le joueur 
peut impunement - un diou^eut-il jamais privi­lege parej.l? - s'emparer a-son gre du disque so- laire. Tul est le ludus."''
1. Pour une analyse de ces paroles normalement attributes 
a l'Epoux, voir chap.Ill, p.98 , note 1.
2. infra, chap. Ill, pp.93 et ss.
3. E. Benveniste, op.cit.tp.165.
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Le caractere inferieur du jeu ressort encore plus nettement
de cette phrase de J. Ehrmann qui resume le point de vue de
tneoriciens tels que Huizinga, Caillois et Benveniste :
"Si^dans la sequence realite - jeu - sacre, la "realite" est, pour ces auteurs, du jeu "corrompu", le jeu est, par contre, du sacre inverse, et par la appauvri, degrade, devalorise."1
La representation theatrale, c'est evident, est 1'un
de ces jeux : elle est reproduction du sacre. Mais la ou
pour Benveniste il n'existe qu'un seul plan - celui de
1'imitation, nous verrons que chez Rimbaud 1'imitation
elle-mSme ’peut se diviser en deux categories :
La reproduction qui vise a rejoindre 1'objet qu'elle 
reproduit : le sacre ou la surrealite. C'est ce que nous appellerons : theatre surnaturel, thelltre pri- mitif. 2 Le but de ce genre de reproduction est de diminuer la distance entre le "sacre"> et son imita­tion. La valeur de cet art depend du degre de rap­prochement entre la reproduction et son objet : c'est ce qui mesure egalement son efficacite.
La reproduction qui caricature, -qui critique cet objet. C'est ce qui est appele normalement "theatre profane". Chez Rimbaud nous prefererons 
parler du "theStre parodiaue".3 Le but de cette deuxieme categorie de reproductions est a'agran- dir la distance entre le sacre et 1'imitation, par 1'exageration des defauts percus par la deforma­tion volcntaire et malveillan£e. L'objectif de cet art est de rabaisser le sacre, de le tourner en derision. (C'est peut-§tre, finalement, aussi un effort pour diminuer la distance entre la re­presentation et le sacre, mais en sens inverse.)
Theatrum Mundi
C'est ici que nous intrcduirons la notion du "thea- 
trum mundi" qui relie justement les deux pSles : du sacre 
et du profane. Aussi nous poserons-nous la question :
1. J. Ehrmann, or.cit.,p. 586.
2. cf.notre chap.IV.
3. cf.notre chap. V.
Author  Dednam J S  
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